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中心に一時期広がりを見せた多元的国家論（イギリス政治的多元主義） H. J. ラスキ，
G. D. H. コール，そして J. N. フィッギスが知られている が想起されるかもしれない。
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リティ団体であれば慈善活動） 広義における「行政」（Verwaltung : 管理） を行
うはずである。しかし，ヴェーバーは「団体」の概念規定において，この点には触れていな
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Some Elements of Max Weber’s State Theory :
Domination, Political Organization and Physical Coercion
SASAGE Kenji
German social scientist Max Weber’s state theory has become of central importance to a num-
ber of consideration in the social sciences : political science, sociology, international relations,
and history. This paper examines this theory and focuses on its fundamental concepts : domina-
tion, political organization, physical coercion and others. It is also stressed that Weber conceives
military administration as one of the basic functions of a contemporary state. This paper con-
cludes with the suggestion that Weber’s state theory has some theoretical difficulties.
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